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【Summary】　Primary concern of missionaries overseas was to convert pagan people to Christianity 
and they did not care the growth of the British Empire. Their attitudes to Empire were various, and 
they differed widely according to the situations (time and place) they were set. In the early 19th cen-
tury many missionaries adopted the strategy to evangelize the gospel with the programs of civilizing 
and educating pagan people. But the missionaries encountered obstructions of white immigrants 
and resistances of the native chiefs. So, if necessary and available, they resorted to the intervention 
and help of the government of British Empire. But in time, this strategy had revealed limitations in 
terms of the number of converts. In the 1860s new waves of missionary movement emerged. These 
missionaries did not care civilizing or education pagan people and concentrated in the ‘faith mission’ 
and abstained from relating with the Empire. In the age of Great Scramble of late 19th century and 
early 20th century, we find both of these two contradicting strategies among the missionaries and 












































（ 1）新約聖書「マルコによる福音書」16章 ; 新約聖書「使徒言行録」第 1章。
（ 2）尾原、1998、44～58頁。






























（ 5）Howe, 2002, 見市訳、2003、44頁。
（ 6）Armitage, 2000, 平田・岩井・大西・井藤訳、2005を参照。ただしこの定義を日本に適用すれば、薩
摩藩が琉球王国を、松前藩が北海道のアイヌを支配下に収めた江戸時代後期に、日本はすでに「帝
国」を形成したことになる。
（ 7）Howe, 2002, 見市訳、2003、44頁。











































































教会が生まれたのは1813年以後であり、1818年にはWMMS（Wesleyan Methodists Missionary 
Societyウェズリー派メソディスト宣教会）が成立した。次いでインドでは、東インド会社専属
司祭 chaplainのデイヴィッド・ブラウンと同社の役員のチャールズ・グラントが1887年に『ベ
（14）Rose, 1993, pp.172~179. トマス・ブレイ自身は聖職者ではなく、医者であった。
（15）Rose, 1993, pp.180~185. 慈善学校については、山本、2017、209頁を見よ。



















に属するロンドンのアングリカン聖職者たちは、SPGとは別に SMAE（Society for Mission to 























（18）Stanley, 1990, pp.56~57; Porter, 2004, pp.16~27.
（19）18・19世紀のイングランドのキリスト教のさまざまなグループの特徴については、山本、2017、第
5章を参照せよ。






















































































































（32）Bryant, 2004, p.30; Porter, 2004, p.66.






































（35）Stanley, 1990, pp.98~99; Porter, 2004, pp.68~70.















































































（45）Short, 1976, p.57; Stanley, 1990, p.88.




































（49）Hall, 1993, pp.104~105, 109~114, 118~122.

















































（Christianity, Civilization and Commerce）と言い換えられた（56）。






























（56）Webster, 1963, p.418; Porter, 2004, pp.150~151.
（57）Porter, 2004, pp.151~152.
（58）Ajayi, 1959, pp.335~340; Porter, 2004, p.169.




























































































































































UMCA（University Mission to Central Africa）は1859年にオックスフォードとケンブリッジの
（73）Porter, 2004, pp.200~211.
（74）Porter, 2004, pp.183~189, 194.
（75）Porter, 2004, pp.195~200.












































































（83）Porter, 2004, pp.243~248; Brown, Stewart J. , 2008, pp.282~283
（84）Porter, 2004, pp.238~241.







































































































（91）Stanley, 1990, pp.121~123; Porter, 2004, 267~269.
（92）Stanley, 1990, pp.124~126; Porter, 2004, pp.270~274.
（93）Stanley, 1990, p.127; イスラム教が東アフリカに伝えられたのは740年頃である。それ以後、アラブ
人やインド人のイスラム教徒が東アフリカに移住し、さらに19世紀にはイスラム商人がその内陸に



































（94）Stanley, 1990, pp.127~128; Griffiths, 2001, pp.97~98.
（95）Stanley, 1990, pp.129~130; タッカー主教の政治工作については、Griffiths, 2001, pp.102~110が詳し
い。その後、タッカーは1897年から1911年までウガンダ主教を務め、その間にウガンダ教会の組織
改革を試みている。これについては、Hansen, 1979が詳しい。












評議会 International Missionary Councilとなった。これらの国際会議では、列強各国政府の帝国
主義的な政策がキリスト教宣教を援助するよりは、むしろ妨害していることが指摘された（98）。






















（98）Porter, 2004, pp.300~301. 各国の宣教会のもっと小規模な国際会議も多数開催された。
（99）Cross and Livingstone, 1974, p.1505; 奈良, 1959. 日本に東京基督教青年会が創立されたのは1880年





















































































































（107）Casson, 1998, pp.387~405. ハンドリー・フーパーの父ダグラスは CMSの宣教師として1885～1917
年までケニヤで奉仕した。ハンドリーは1891年にケニヤで生まれてイングランドで育ったが、1916
年には妻シシリーを伴ってケニヤに戻って、父の宣教活動に参加した。
（108）Stanley, 1990, pp.151~152.; Casson, 1998, p.405.
経済貿易研究  No.47  2021112
●参考文献
Ajayi J. F. A., 1959, ‘Henry Venn and the Policy of Development’, Journal of the Historical Society of Nigeria’, 
Vol. 1
Armitage, David, 2000, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge University Press, 平田雅
博・岩井淳・大西晴樹・井藤早織訳『帝国の誕生：ブリテン帝国のイデオロギー的起源』日本経済
評論社、2005年
Austen, Ralph A. and Smith Woodruff, D., 1969, ‘Images of Africa and British　Slave-Trade Abolition: the 
transition to an imperialist ideology, 1787~1807’ in African Historical Studies, Vol.2, No.1
Ayandele, E. A., 1968, ‘The Relations between the Church Missionary Society and the Royal Niger Compa-
ny’ Journal of the Historical Society of Nigeria, Vol.4,  No. 3
Brown, Stewart J., 2008, Providence and Empire: religion, politics and society in the United Kingdom, 1815~ 
1914, Harlow, U. K.
Bryant, Margaret, 2004, The Clapham Sect, The Clapham Society, London
Casson, John, 1998, ‘To Plant a Garden City in the Slums of Paganism: Handley Hooper , the Kikuyu and the 
future of Africa’ Journal of Religion in Africa, Vol.28, No.4
Chambers, D., 1976, ‘The Church of Scotland’s Nineteenth Century Foreign Mission Scheme: Evangelical 
or Moderate Revival?’ The Journal of Religious History, Vol.9, No.2
Cross, F. L. and Livingstone, E. A., 1974, The Oxford Dictionary of the Christian Church, 2nd. Edition, Oxford 
University Press, London
Darch, John H., 2001, ‘The Church Missionary Society and the Governors of Lagos, 1862~72’, in Journal of 
Ecclesiastical History, Vol.52, No.2
Donaldson, Margaret E., 1989, ‘The Invisible Factor: 19th century feminist evangelical concern for human 
rights’ in Journal of the Study of Religion, Vol.2, No.2
Elbourne Eliizabeth, 1993, ‘The Foundation of the Church Missionary Society: the Anglican missionary im-
pulse’ in J. Walsh, C. Haydon and S. Taylor eds., The Church of England: c.1689-c.1833, from Toleration 
to Tractarianism, Cambridge U.P. , U.K.
Gallagher, J. and Robinson, R., 1953, ‘The Imperialism of Free Trade’ The Economic History Review, 2nd se-
ries, Vol.6, 
Griffiths Tudor, 2001, ‘Bishop Alfred Tucker and the Establishment of a British Protectorate in Uganda, 
1890~94’ Journal of Religion in Africa, Vol.31, No.1
Hall, Catherine, 1993, ‘White Vision, Black Lives: the free villages of Jamaica’, History Workshop Journal, Is-
sue 36
Hempton, David., ‘Evangelicals and Reform, c.1780～1832’ in Wolffe
Hansen, Holger Bernt, 1979, ‘European Ideas, Colonial Attitudes and African Realities: the introduction of a 
church constitution in Uganda, 1898‒1909’ in The International Journal of African Historical Studies, 
Vol. 13, No. 2
Hoffer, P. C., 2011, When Benjamin Franklin met Reverend Whitefield, The John Hopkins University Press, 
Baltimore
Holway, J. D., 1972, ‘C. M. S. Contact with Islam in East Africa before 1914’ Journal of Religion in Africa, 
Vol.4
Howe, Stephen., 2002, Empire: a very short introduction, Oxford UP, Oxford, U.K. 見市雅俊訳『帝国』岩波
書店、2003年
Jones Rufus, M., 1921, The Later Periods of Quakerism, Macmillan, London
Por ter,  Andrew, 2004,  Religion VS Empire: British Protestant missionaries and overseas expansion, 1700~ 
1914, Manchester UP, U. K.
Porter, Andrew., 2006, European Imperialism, 1860~1914, Palgrave Macmillan, Hampshire, G.B. 福井憲彦訳
『帝国主義』岩波書店、2006年
イギリス帝国とキリスト教宣教：1699年～1920年頃 113論　　説
Rose, Craig, 1993, ‘The Origins and Ideals of the SPCK, 1699=1716’ in J. Walsh, C. Haydon and S. Taylor 
eds., The Church of England: c.1689-c.1833, from Toleration to Tractarianism, Cambridge U.P. , U.K.
Short, K. R. M., 1976, ‘Jamaican Christian Missions and the Great Slave Rebellion of 1831‒2’ Journal of Eccle-
siastical History, Vol.27, No.1
Stanley, Brian., 1990, The Bible and the Flag: Protestant missions and British imperialism in the nineteenth 
and twentieth centuries, Apollos, Leicester U. K.
Stanley, Brian., 1995, ‘British Evangelicals and Overseas Concern, 1833~1970’ in Wolffe
Webster, J. B., 1963, ‘The Bible and the Plough’ in Journal of the Historical Society of Nigeria, Vol. 2, No4
Wolf fe, John. ed, 1995, Evangelical Faith and Public Zeal: Evangelicals and society in Britain, 1780~1980, 
SPCK, London
秋田茂、2012、『イギリス帝国の歴史』中公新書
井野瀬久美恵、1990、『大英帝国はミュージック・ホールから』朝日選書
井野瀬久美恵、2002、『黒人王、白人王に謁見す：ある絵画のなかの大英帝国』山川出版社
尾原悟、1998、『ザビエル』（人と思想 156）清水書院（Century Books）
木畑洋一編著、1998、『大英帝国と帝国意識：支配の深層を探る』ミネルヴァ書房
鈴木正四、1980、『セシル・ローズと南アフリカ』誠文堂新光社
田村秀夫編著、1990,『イギリス革命と千年王国』同文舘
長崎暢子、1981、『インド大反乱―一八五七年』中公新書
中村弘光、1982、『アフリカ現代史Ⅳ：西アフリカ』山川出版社
奈良常五郎、1959、『日本 YMCA史』日本 YMCA同盟
浜林正夫、1987、『イギリス宗教史』大月書店
山本通、1994、『近代英国実業家たちの世界：資本主義とクエイカー派』同文舘
山本通、2017、『禁欲と改善：近代資本主義形成の精神的支柱』晃洋書房
山本通、2020、「カカオ栽培前線の歴史的展開」『経済貿易研究』第46号、神奈川大学
吉岡昭彦、1975、『インドとイギリス』岩波新書
